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A CASE REPORT OF PROGRESSIVE PENILE NECROSIS
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The penis is provided with blood by multiple arteries. Penile necrosis is uncommon. Penile necrosis
sporadically occurs in patients with progressive diabetes mellitus and/or end stage renal failure. Penile
necrosis is often considered a poor prognostic feature. We present a case of penile necrosis in a patient with
mild diabetes mellitus.
(Hinyokika Kiyo 60: 249-252, 2014)










患 者 : 63歳，男性
















初回入院時の血液所見 : WBC 9, 700/ μ l (Neut
70.7％），Hb 14.3 g/dl，Plt 26.4/μl，CRP 4.1 mg/dl，
BUN 17.4 mg/dl，Cre 0.73 mg/dl，Alb 3.8 g/dl，Na
138 mEq/l，K 4.7 mEq/l，Cl 103 mEq/l，Ca 8.9 mg/
dl，IP 2.8 mg/dl，intact PTH 40 pg/ml，osteocalcin 4.2
ng/ml，glucose（空腹時）98 mg/dl，HbA1c (NGSP)
6.9％．
初回入院時の尿所見 : WBC ＞100/HPF，RBC 30∼



















Fig. 2. Before second operation. A : A remaining
glans vanished and external urinary meatus
was buried under the skin of the scrotum.
B : MRI shows that the glans penis vanished






Fig. 3. Second operation, A : Macroscopic findings
of resected specimen. B : Invasion of
inflammatory cells was observed at
subcutaneous tissue around the small artery,
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Table 1. Cases of penile necrosis in Japan
番号 報告年度 報告者 年齢（歳) 糖尿病歴（年) 透析 透析歴 治療 転帰
1 1987 大橋 47 15 血液透析 1年 陰茎切除術 生存
2 1991 伊東 72 15 なし 保存的 生存
3 1991 畑間 63 15 腹膜透析 4年 保存的 死亡
4 1992 野村 63 23 血液透析 7年 陰茎部分切除術 不明
5 1994 松本 63 5 血液透析 7カ月 陰茎部分切除術 死亡
6 1996 鈴木 45 12 血液透析 9カ月 陰茎部分切除術 生存
7 1997 賀来 65 20 血液透析 5年 保存的 死亡
8 1998 長島 41 26 血液透析 5年 陰茎切除術 不明
9 1999 伊藤 60 不明 血液透析 2カ月 陰茎部分切除術 生存
10 1999 鈴木 49 不明 なし 陰茎切除術 生存
11 2000 中村 38 14 血液透析 11日 陰茎部分切除術 生存
12 2000 小川 52 16 血液透析 1年10カ月 陰茎切除術 生存
13 2001 檜原 54 15 血液透析 陰茎部分切除術 死亡
14 2001 村居 60 不明 血液透析 2年 保存的 生存
15 2002 成川 61 16 血液透析 10年 保存的 死亡
16 2003 佐藤 71 25 血液透析 4年 6カ月 陰茎部分切除術 生存
17 2007 太田 41 17 血液透析 6年 陰茎切除術 死亡
18 2009 岸川 56 6 血液透析 20年 保存的 生存
19 2008 笠井 59 39 血液透析 16年 陰茎切除術 死亡
20 2009 野々村 57 22 血液透析 7年 陰茎切除術 死亡
21 2009 藤田 58 7 血液透析 4年 陰茎部分切除 生存
22 2010 中村 60 なし 血液透析 5年 陰茎切除術 生存
23 2012 劉 56 20 血液透析 8年 陰茎切除術 死亡
24 2012 村中 58 40 なし 陰茎切除術 死亡













る．Calciphylaxis は，1962年に Selye により提唱され
た疾患概念で，長期透析患者に生じる多発性・有痛性
の皮膚潰瘍を主症状とするものである1)．発症の頻度
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